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Amount of set and kerf width 
of the bandsaws立sed.
Amount of set (mm) Kerf width 
Bandsaw Inside Outside 
(mm) 
0.57 判 0.31 1.80 
ω.022)料 (0.033) (0.025) 
2 0.63 0.16 1.71 
(0.046) (0.054) (0.030) 
3 0.57 0.19 1.68 
(0.029) (0.030) (0.028) 
0.50 0.20 1.60 
(0.036) (0.039) (0.031) 




























*1: Meal1 of a sample of fifty tecth. 
*2: Stal1dard d告viatiol1of the sample. 
Note: Bandsaws 1 al1d 2 are tensioned al1d 









Figur邑 1. Dis tl'ibu tiols of amOUl1 t of sct al1d 
kerf width of bal1dsaws 1 al1d 2.
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rrable 2. Raidius of tensiollillg and back crowlling， 
lat号1'alrgidity ald positiol1 of the elter of 
torsional d邑formationof the bandsaws. 
Radills (m) Lateral Posi tiol1 of 









llg I Cl'OWI111g tiol1料 (mm)
1 12 190 6.6 71.2 
2 11.6 240 6.6 71.2 
3 。 750 4.7 67，S 
4 = 1100 4.3 69.2 
*1: A for・cpel' ulit allgle of twist of a balldsaw， when 
the saw is twisted latcl'ally乱tthe tooth edge il 
the middle of cuttillg spal. Values in the table 
we1'e me乱sured，when eutting sp乱nwas 560mm， 
tensile force 470kgf，乱ndoverhang of the saw 
bladc fl'om the front l'im of UppCl' wheel 10mm. 
*2 : Measured from tooth bottom. 






























度o (図2) を即日。からー ト150 ;tで変化さ
せた斡料もひき材した。
Iit鍛の緊張プJは470kgf，上下せりの間階は 560mm，せりと錦』訟の!趨i放は 0.25醐 lζ設定し，上下
せり!却の中央でひきjせした。幣錦の速度は24.8m/sで…:定とし，法材速度初は 6"-'54m/min (… 
鍛当たりの送り主設にして0.1"-'0.加盟)の鰯間内で一定にした。上述の瀞錦，被削材，ひき材条件




間31ζ魁磁オシログラフに記録された 3分力 1¥，Jl2， Fa， {M身の~佑 dr， dl'とペンレコーダ
lζ記録おれたひき聞の儒諜vの一例を示す。 れの立ち上がりと立ち下がりがひき材の開始と終
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lielationship of li'j to feed speed叫
for bandsaws 1 Ilnd Z. 
Note: Work matel'ial，乱 whites邑raya，b 
western hemlock. 
I<'igure 4. 
l~igure 3. An ex乱mpleof the recol'ding of thl'e 
components of th邑 fOl'ceIlcting on a 
ban品saw，1¥， li'2， and Il3， deviation 
of the saw blad邑， dr 1誼ddr， Ilud 
deviation of 1 kerf from the intend-。ds乱winglinc y. 
Note: Bands乱w1: wor・kmlltel'Il white 
sel'lyl; 
height of work H 100mm: feed speed 
私 36m/min. 





関5Iこ九のひき材条件による変イちを示す。 F2IまFlの3分の 1以下であったが， 帯錦のひき
材中のねじり変形を増大させるように作用し，ひき曲がり謹広大きな影響を与えると考えられる。
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Figure 5. Relationship of Fz to f自edspeed恒
for ba召dsaws1， 2 and 3. 
Note:おefcrto figure 4. 
んはひき附Hが 50蜘では 2"'-'3 kgfとほ
ぼ…泣か， 1器材速度 uとともにわずかに増

































































同 10 0 10 
十5 +5 
愚
10 1一一噌 1 10 でな吋ココマヤコ
10 
Feed speed u詰 18m'min u=36 u=54 
Fi宮ure6. R告lationshipof F2， F8 乱世dmaxilllulll deviation Ymn" to the 
angle o for thrce feed speeds 1.


















は同一ひき材条件での粥;1の約2.2{~'iであった。とれば，図示していないが，錦 2 での Jì'3' が椛錦
1の;場合よりもわずかではめるが大きかったためと考えられる。また前述のように附錦のんに
は設はなかったが， 八片岬あさり!にζよるJi'2の{作/乍戸J府甘点の錦身r.千和F
で0.24由m と宗約守1. 8別{~古辞Hにζなつでいる。 ζれJよ:IりQJi'dにζよる司モ去一メント lは立苗錦i2のフ''5カがfブ《きく， ひきIJおが
り設もブ亡きくなったと考えられるo
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Figul'e 7. Relationship 01' maximum deviation 
Ymnx to 1'eed speed也 fo1'balldsaws 
1 alld 2. 
H=50 mm 
8自ondsaw3 4 
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Figul'e 8. H記latiollship01' maximum deviatioll 
Ymax to feed spced 1( 1'01' bandsaws 
3 and 4. 
Note: WOl'k matel'ial white seraya. 
るようになり，鋭に作用する力のつり合いは按維になる。従って最大ひき曲がり抵と各分力の閥
探も単純ではないが， 前節で示した F2，1"3のひき材条件による護老化とほぼ時じ傾向が， ひきIll!
がり;敢にも認、められた。
l翠:]8 Iζ錨 3， 4 について~17 と悶様にひき曲がり;詮 Ymax の変化;:'i?訴す。送材速度， ひきi陥，
角度Bによる Ym叫の変化は錦 1， 2とほぼ同じであるが，同一条件での Ymaxは錦 1， 2の2""-'
3般になった。またj守あさりの程度はわずかではあるが鋭i4の方が鋭3よりも小さいにもかかわ
らず， ífJ，~ 4のYmnxiま釧 8の約1.7倍になった。これらの原閣の…つに繍方向のj耐性の鍛による
が考えられる。椴錦の変形議は舗に作用する力と錦の際性で決まる。水平仕上げの滑鋸3の棟方
向の附性は， 1混入れや背盛りされた幣錦1や2の0.71{(S;， 側4ではO.65{t'S;であった。また市館4
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Resume 
To examine the influel1ce 01' an Ul1symmetl'ical set il1 the bal1dsaw teeth 01 the devia-
tiol1 of thc ker・f，white s日rayaal1d wcstern hemlock boa1'ds (600m思 i泣 lel1g・th，50 01' 100聞mil1 
sawing height) were sawec1 with foul' banc1saws (0.9m悶 thick anc1 102担割 wide) il1 which 
the saw teeth were set unsymmet1'ically (Fig.1， Tabl(1). The force acting on the saw， the 
cleformation of thc saw， ancl the deviation of: the kel'・fwere l1e乱su1'ed(Fig.2， 3). 'rhe1'e 
was 10 differ・elceamong' the saws in the 1'o1'ce components il the cutting 01' the fe母d
clil'ectiol1s， respectively (Fig. 4， 5). '1'he s乱wteeth we1'e pushed late1'ally towa1'ds the sicle 
with the large1' set. As thc l'・esult， the kerf ben t in the cli1'ectiol1 of the la1'ge1' set. The 
maximul1l dcviation of thc kerf frol1 the il1teded sawil1g lil1e fo1' saw 2， whieh hacl a 
differel1ce in set of: O. 47盟問 was l1l01'e than twiee that 1'01' saw 1， whiah hacl a clifferel1ce of 
0.26加問 (Fig. 7). '1'he lar・ger・deviatiol1 1'01' saw 2 (relative to saw 1) was clue in pa1't to 
the la1'ger late1'al force cOl1lpol1el1t for saw 2 ancl il1 p乱1'tto th日 large1'tOl・sionalmonent 
Io1' saw 2. This to1'siol1al 1l10nent was eausecl by a shift in the poil1t 01'乱ctiol1of the 
1'o1'oe eOl1lpOllcnt in the l'邑edcli1'ectiol， away 1'1'011 the cel1te1' of the saw blacle. This shift， 
il1 tu1'l， resultecl 1'1'om the ul1syl1ll1et1' ical set. Saws 3 and 4 hacl almost the same differel1ce 
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in thc amount of set. However the deviation of thc kel'f fol' saw 4 was 1arger than that 
for saw 3 (Fig. 8)， bccause saw 4 was 1ess rigid thal1 saw 3 (Tablc. 2). It is a1so clear 
that the 1atera1 force compol1ent was 80 exerted that the saw wa話 twisteda1ol1g the grail1 
of the work. As the result， the deviation of the kel'f increased with the al1gle between 
thc grain direction and the feed dil'ection. 
